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Betr.: Besprechung mit Herrn Ivar Sae t er am 13.10.42
in der Dienststelle des Lehrerbundes (National-Laerersamband, Kristian-August-gate 19, VI. Stock).
Da ich Herrn Saeter nirgends empfangen konnte, muBte ich, um
auch auf diesem Wege endlich etwas weiter zu kommen, ihn in
seiner Dienststelle aufsuchen.
Saeter stammt von einem Bauernhof und hat das bauerliche Geprage in Charakter und in der Hal tung voll gewahrt. Er ist
sehr bedachtig und ruhig in seinen Bewegungen und beim Reden.
Seine Anschauung zeichnet sich durch groBe Nuchternheit aus.
Er ist ein ganz illusionsloser Mensch, der sich liber alle Konsequenzen des 9. April klar ist und sich eindeutig auf den
Boden der Folgen gestellt hat. In dieser Art dlirfte er eine
einmalige Erscheinung im Lager der NS sein.
Saeter ist von Hause aus Volksschullehrer ohne Hochschulbildung. Daneben hat er alle seine Freizeit dem Soldatenberuf gewidmet, wie das in Norwegen moglich ist. Er hat die Unteroffiziersschule durchlauf en und auch noch einige Sonderausbildungen
mitgemacht, sodaB er es schlieBlich bis zur hochsten Stufe,
die auf diesem Wege erreichbar ist, zum Unterleutnant, gebracht
hat. Wissenschaftliche Ambitionen hat er keine, wie er ja auch
gar keine Vorbildung dazu besitzt. Nach dem 9. April wurde s.,
der sich zufallig (wie er sagt, gllicklicherweise) in Oslo aufhielt, Fuhrer der personlichen Schutzwache Quislings und als
solcher Stabschef der Hird. Warum er spater abgesetzt worden
ist, weiB er nicht, wie er offen zugibt. Vielleicht hat - so
meint s. - Quisling diesen Posten mit einem Offizier und nicht
mit einem Unteroffizier besetzen wollen. Die FUhrung des Lehrerbundes ist ihm einfach libatragen worden, es ist deutlich sichtbar, daB er ein inneres Verhaltnis zu dieser Arbeit nicht hat.
Seine politischen Anschauungen lassen sich, soweit sie van allgemeinem Interesse sind und auch AufschluB liber die Geisteslage in Norwegen geben, wie folgt kennzeichnen:
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Saeter glaubt wirklich an das Vorhandensein einer gemeingermanischen Substanz, und zwar wirklich ehrlich. Er lebt in diesem Glauben vollig kompromiBlos.
Er hat bisher wenig Deutsche gefunden, die hier im Einsatz
stehen und Uber diese Probleme uberhaupt nachgedacht haben,
geschweige denn gewillt sind, aus dieser Erkenntnis wirklich
Folgen zu ziehen. Durchweg treten ·die Deutschen hier als Eroberer auf.
Auch in der NS. sind sehr wenige, die aus einer solchen Haltung heraus leben. Eine groBe Gruppe in der NS. sind die Kriecher, sie bilden die Erganzung zu den deutschen Eroberertypen.
Sie wollen durch Ergebenheit und sich-auf-den-Boden-der-Tatsachen-stellen gefallen und den Rahm abschopfen. Die zweite
noch groBere Gruppe in der NS. sind die, die jetzt lediglich
die deutsche Besetzung ausnutzen wollen, um sich auf leichte
Weise in den Sattel zu setzen und dann das deutsche Jach so
schnell wie moglich wieder abzuschutteln. Sie wollen im Grunde
das alte selbstandige Norwegen, nur jetzt innerlich als FUhrerstaat aufgebaut, - mit wirklichem Nationalsozialismus hat das
nichts zu tun, es ist eher faschistisch. Die dritte und kleinste GrU.ppe, zu der er sich auch rechnet, sind die, die mit den
Deutschen wirklich als Kameraden auf Gleich zu Gleich ehrlich
zusammenarbeiten wollen.
Eine solche Zusammenarbeit ist nur unter der alleinigen Fuhrung
Adolf Hitlers moglich, wie es auch nur einen Nationalsozialismus geben kann.
Deutschland kann niemals wieder auf Norwegen verzichten. Die
geopolitische Lage des deutschen Lebensraumes zwingt zu einer
Beherrschung der gesamten Nordseektiste, weil anders das Reich
niemals gesichert werden kann. Es ware ein verhangnisvoller
Irrtum zu glauben, daB es gentige, wenn lediglich der KUstenschutz militarisch durch deutsche Streitkrafte ausgetibt werdQ.
Norwegen muB ein integrierender Bestandteil des groBdeutschen
Reiches werden.
Das bedeutet nun nicht, daB die Norweger Deutsche werden sollen.
Wohl aber bedeutet es, daB sie ein germanischer Stamm werden
mussen. Aber auch die Deutschen mtissen aufhoren, Deutsche im
engeren Sinne zu sein, auch sie mUssen sich wirklich wieder als
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die Deutschland einigten und in Deutschland aufgingen.
Eine sehr interessante Einzelheit darf noch am SchluB festgehal ten werden. Saeter meinte, daB der Fuhrer Heinric4 Himmler
zu seinem Stellvertreter machen sollte und nicht Goring.
Seine Kameraden hielten Goring ftir einen 11 Deutschen", vor dem
sie sich ftirchteten.
Saeter erklarte, daB er diese Auffassung nattirlich nicht
offentlich vertreten konne. Er habe aber als Stabschef der
Hird in allen Schulungen und Besprechungen, die er abgehalten
habe, immer wieder diesen hier dargelegten Gedanken vertreten.
Die deutsche Propaganda der letzten Jahre habe er ftir_ grundfalsch und verhangnisvoll gehalten. Es sei falsch zu glauben,
man konne erst fiir ein national-staatliches und selbstandiges
Norwegen eintreten und dann die Forderung auf Eingliederung in
ein groBgermanisches Reich stellen. Die Folgen waren ja jetzt
sichtbar. Die neue Betonung des Germanischen wtirde von dem
groBten Teil der Norweger, auch der NS.-Mitglieder, als beginnender deutscher Betrug aufgefaBt.
Das Gesprach mit Saeter soll demnachst fortgeset zt werden, und
zwar bei Gelegenheit einer Einladung, die ich ausgesprochen
habe. Ftir diese neuerliche Unterredung soll Saeter sich tiberlegen, ob er nun ftir unsere speziellen Arbeiten Manner aus
seinem ICreise benennen kann. Viel verspreche ich mir davon
nicht, weil er im Grunde seinem Verbande ja gar nicht der
Fiihrer ist und daher auch mit den in ihm zusammengeschlossenen
Lehrerkreisen keine engere Ftihlung hat.
Oslo, am 17.lo.42.
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